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Abstract 
Some semiconductive properties of natural single crystals of iron p戸itewere studied by 
measuring the resistivity， Hall mobility， and the crystal structure and the impurities were analized 
by the methods of x-ray diffraction and x-ray microanalysis. Resistiviti巴sas a function of 
temperature were measured on several samples in th巴 rangefrom -120oC to 400oC; from th巴se
results the width of th巴 forbidd巴nband was estimated to be 1.32 e V. RoorrトtemperatureHall 
mobilities were found to be small compared with thos巴 ofthe other typical semiconductors such 
as germanium and silicon. In order to convert electrical conductivity type from n into p， sulfur 
was diffused into the pyrite in th巴 atmosphereof nitrogen and sulphuretted hydrogen. The 























































































































































VH = 一一一云竺一一 [voltl 
















Table 1. Ha!l coe伍ciets，carrier concentrations， 
resistivities and mobilities. 
試 料 ホーノレ係数 キャリア濃度 抵 す克 率 移 動 度
No. RH [cm/Coul] n [X 1Q18!cm3] P [Q一cm] μ[cm2/volt-s巴c]
3 59.0 0.105 1.550 38.4 
4 - 50.8 0.123 0.097 524.0 
5 318.0 0.0196 0.050 638.0 













6 菊地克昭・山田慎一郎・南条j享二・野村 滋・原 進一
強度は第2表の如くである。 この結果では鉄 (Fe)と硫黄 (S)によるピークのみしか検出され











50 55 - 20 40 45- 50 55 20 
第6図 X線回折チャート
Fig. 6. Chart of X四raydiffraction. 
第2表 X線回折データ
60 
Table 2. Datas of X-ray diffraction. 








23.8 1 50.7 1 6 56.1 
46.9 1 100.0 1I 7 61.5 
32.6 69.5 8 64.2 






























(ω 電極構建 (C) 整流守幸牲
第8図 点接触による整流作用の測定













第 9図 (a) 電解研摩法







ロム系溶液を用い，温度を 90UC位に保ち， 電流 て
¥一密度 100-200mAで研摩を行なった。その結果，













第9図 (b) 電解研摩の電圧 電流特性
Fig. 9 (b). Characteristic of V vs. 1. 






ば， p-n接合の作製が可能になることも考慮し， p Jf5結品の作製を試みた。 ゲ、ルマニウムやシ





















































'" dit料硯d十卜 よ 15JU子試科
第1図 硫黄の拡散装置
Fig. 11. Apparatus for S diffusion. 
第3表硫黄の拡散
Table 3. Diffusion of sulpher. 
lhTlI¥ 1'!:I1 ~ 1LF 結
1 1 500 1 60 1 H2S中でSを拡散 i変化なし。
ぅ温調fiJ/必へ
果
16001601 " I~ 形にいるoo1 " 1恥れ黒色化問にもろく強く討とく山0
315501601 "向上







7 1 520 1 60 " |①②の机ーじ。但し，すべて n形
8 1 340 1 60 " |酌ロムでラップした加用L る。光沢をもった黒みがかった赤かっ色。すべて n形
9 1 1，000 60 " 赤色化し，ポロポロになる。 P，N判定不可能。
101 260 1 60 " |酸化クロムでラップした試料。変化なし。
111 260 I 120 " |上の試料を引続き使用。変化なし。
12 I 400 1 60lNzmのみで加熱|カイランダムでラップした試料(Sを入れない) 赤さびのような色がつく。
13 I 340 I " l酌ロムでラップした試料光沢をもった黒みがかった赤かっ色。
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